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Abstract: In tele-auscultation, since a doctor cannot operate an auscultator by herself, she must refer a 
target point by a marker and have a helper in a distant place move an auscultator by proxy. This article 
analyzes a simulated tele-auscultation experiment and proposes an interactional pattern observed in the 
process of multimodal communication from pointing by marker by a doctor, operation of an auscultator by 
a helper to auscultation by the doctor. This pattern is then considered in terms of division of transmission 
between multi-channels of a system for tele-auscultation and a tele-conference system for conversation. At 
































医師 1 名と聴診経験を有しない介助者 1 名である．
療養者役については，疾患例の設定が必要であるた
め，今回は聴診訓練用シミュレータを使用した． 






















































































1. 医師 ：マーカ指示4 
2. 介助者：聴診器移動の開始 




6. 医師： 聴診と記録 












[図 2] 遠隔聴診支援システム画面 
（介助者が聴診器を圧着させている最中に医師が 






























                                                          
5 1 と 2 の間の前後関係を決めるもう一つの要因について













































なお，7 と 8 は，同じセッションの中での 2 回目

































1 16 (4) 13 (0) (1) 3 (2) (1)
2 20 (8) 17 (1) (0) 3 (1) (2)
3 24 (12) 24 (4) (4) 0 (0) (0)
4 16 (4) 16 (1) (1) 0 (0) (0)
5 21 (9) 20 (1) (1) 1 (0) (0)
6 12 (0) 12 (5) (5) 0 (0) (0)














しかし，2 と 3 の間には時間的な生起順に関する








































対応している（1，2 と重複する 7，8 は省略）． 
 





[表 3] TV 会議システムのチャネル 
音響 映像 





































































































































































[３] Clark, H. H. & Krych, M.: Speaking while monitoring 
addressees for understanding. Journal of Memory and 
Language, 50: 62-81. 2004.  
[４] 細馬宏通: 対話における応答詞「あ」の機能：話し手
にとっての「新規情報」は相互行為にどう利用される
か？ 社会言語科学会第 16 回大会発表論文集, 32-35. 
2005. 
[５] 榎本美香, 中野有紀子: 人－人，人－ヒューマンエー
ジェントの社会的インタラクションにおける言語・
非言語行為の配置規則. 知能と情報, 20 (4): 540-556. 
2008.  
[６] Kendon, A.: Gesture: Visible Action as Utterance. 
Cambridge University Press, 2004. 
[７] Clark, H. H.: Using language. Cambridge University Press. 
1996.  
 
－ 34 －
